












Research on Human Beings in the Swiss Federal Constitution
MORI Yoshichika
In September 2009, the Swiss Federal Constitution was amended and Article 118b, "Research on 
human beings" was added. After a referendum on March 7, 2010, this article came into effect, vesting 
the Swiss federation with the power to establish a law to regulate biological and medical research 
involving human beings. In this paper, I delineate the constitutional amendment process, which 
was characterized by a major political conflict between two groups: one that insisted on the freedom 
of research or the importance of research for health and society and the other that emphasized 
the protection of human dignity. The Federal Council commented that "human beings" include not 
only adults with the capacity to consent but also persons lacking the capacity to consent, human 
biological materials (e.g., organs tissue, and cells), individual medical or genetic data, cadavers, 
embryo and fetuses in vivo, and aborted embryos and fetuses. Any research project involving human 
beings requires, in principle, that the participants give their informed consent. However, infants, the 
demented elderly, and people with severe mental retardation cannot give their informed consent. In 
light of this reality, during the deliberations by the Federal Assembly, there were many arguments in 
favor of and against permitting research projects involving such persons. I analyze the draft and the 
commentary by the Federal Council and the proceedings of the Federal Assembly, and thus identify 
the issues of this new article.
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8b 条２項 b が適用される。
































































見ていく 7）。連邦憲法 64 条に科学研究の促進に関する規
定があるが、以下では生命倫理条項と言われる規定に関し
てのみ説明する。





連邦憲法 8 条２項 a によると、食料品、医薬品、生物、
化学製品、健康に害を与えうる製品である。同様に、連

















































の〈科学、教育及び文化委員会 20）〉の 2003 年２月の動









































（Studiengruppe 《Forschung am Menschen》）は、連邦内務省
によって 993 年 2 月 2 日に設置されている 23）。
２－２．1998 年の動議と幹細胞研究法の制定
























連邦参事会は、999 年 2 月に、この動議を受け入れ
る用意があることを表明し、全州議会、国民議会ともにこ






































































































































の公開後、2006 年５月 3 日に終了した。その後、意見








































































































































































































































































⑧ 2009 年９月 25 日の最終投票
人体研究に関する憲法規定案は、2009 年９月 25 日に
両議会で最終投票が行われた。全州議会では全会一致で
可決された 53）。国民議会では、賛成 4 票、反対 6 票、







会　　　派 賛成 反対 棄権
国 民 党 2 55 3
社 会 民 主 党 32 4 1
自 由 民 主 党 34 0 0
キリスト教民主国民党 32 0 3
緑 の 党 9 2 11
市 民・ 民 主 党 5 0 0
合 計 114 61 18
なお、連邦憲法 8a 条として審議されていた人体研究
に関する条項は、2009 年 5 月 7 日の国民投票において
代替医療に関する条項が連邦憲法 8a 条として承認され
たため、連邦議会で可決された人体研究に関する条項は、
連邦憲法 8b 条に修正されている 56）。
スイス連邦憲法における「人体研究」に関する条項の追加
2 福井工業高等専門学校　研究紀要　人文・社会科学　第 44 号　200
３－３．国民投票







































に、2006 年２月１日から 2006 年５月 3 日まで意見聴
取手続きが行われた。憲法規定の草案の意見聴取手続きと








された後、2009 年 0 月 2 日付けで法案と教書が作成さ






















































































があり、スイスの連邦議会は 2008 年３月 20 日にこの条











4 福井工業高等専門学校　研究紀要　人文・社会科学　第 44 号　200
注







遺族年金及び障害年金に関する 982 年６月 25 日の連邦
法」（Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG）で定められている
企業年金の利率を引き下げようとしたものである。この改正









の国民提案）」（Volksinitiative "Gegen Tierquälerei und für einen 














４）Botschaft zum Verfassungsartikel über die Forschung am 







５）BBl 2007 S. 6719. 人体研究の質と透明性を高めるという第二
の目的は、連邦議会における議論の中で、憲法条項から削除
された。
６）BBl 2007 S. 6720. 及び S. 6732f.
７）BBl 2007 S. 6734.
８）BBl 2007 S. 6735.




）Botschaft zum Bundesgesetz über die Forschung an überzähligen 
Embryonen und embryonalen Stammzellen (Embryonenforschungs-
gesetz, EFG), BBl 2003 S.1187f.




















6）BBl 2007 S. 6743.











9）BBl 2007 S. 6748f.
20）Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR.
2）03.3007-Motion “Forschung am Menschen. Verfassungsgrundlage.” 
この動議については、次のウェブページを参照（200 年 9
月 30 日現在）。
h t t p : / / w w w. p a r l a m e n t . c h / d / s u c h e / s e i t e n / g e s c h a e f t e .
aspx?gesch_id=20033007
22）97.3623-Motion “Medizinische Forschung am Menschen. 
Schaffung eines Bundesgesetzes.” この動議については、次の
ウェブページを参照（200 年９月 30 日現在）。
h t t p : / / w w w. p a r l a m e n t . c h / d / s u c h e / s e i t e n / g e s c h a e f t e .
aspx?gesch_id=19973623
23）BBl 2003 S. 1218.
24）98.3543-Motion "Schaffung eines Bundesgesetzes betreffend 
medizinische Forschung am Menschen." この動議については次
のウェブページを参照（200 年９月 30 日現在）。





26）BBl 2003 S. 1224.
27）2003年１月22日付けの全州議会〈科学、教育及び文化委員会〉
の発表。次のウェブページを参照（200 年 9 月 30 日現在）。





部分的に修正した対案が 2008 年 0 月３日に可決された。





ブページを参照（200 年９月 30 日現在）。
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00701/00702/07555/
index.html
3）Erläuternder Bericht zum Vorentwurf eines Verfassungsartikels 
über die Forschung am Menschen, 2006, S. 11. この草案の解説書
も、注 30 で記したウェブページで読むことができる。
32）Erläuternder Bericht zum Vorentwurf, 2006, S. 12f.
33）Erläuternder Bericht zum Vorentwurf, 2006, S. 17f.
34）Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 
zum Vorentwurf einer Verfassungsbestimmung und eines 
Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen, 2007. この意
見聴取手続きの報告書は、注 30 で記した連邦保健庁のウェ
ブページを参照。
35）Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens, 2007, 
S. 5.
36）BBl 2007 S. 6757.
37）BBl 2007 S.6728ff.









正する案であった（AB 2008 N 1050.）。
40）AB 2008 N 1050.（連邦議会議事録からの引用については慣
例にしたがい、Amtliches Bulletin der Bundesversammlung の略
号 AB、年、国民議会を表す N 又は全州議会を表す S、ペー
ジ数の順に表記する。）
4）AB 2008 N 1059.
42）AB 2008 N 1050f.
43）AB 2008 N 1059.
44）AB 2008 N 1046.
45）AB 2008 S 958.
46）AB 2009 N 35f.
47）AB 2009 N 37.
48）なお、委員会の少数派の提案が否決された場合に備えて、国
民党の議員から別の提案も出されていたが、その提案も採
決の結果否決されている。（AB 2009 N 35. および AB 2009 N 
41.）
49）AB 2009 N 39.
50）AB 2009 S 506.
5）AB 2009 N 1213.
52）AB 2009 S 914.
53）AB 2009 S 1001.




（Fraktion der Schweizerischen Volkspartei, 略称 V）、社会民主
スイス連邦憲法における「人体研究」に関する条項の追加
6 福井工業高等専門学校　研究紀要　人文・社会科学　第 44 号　200
会派（Sozialdemokratische Fraktion, 略称 S）、自由民主党・自
由会派（Fraktion FDP-Liberale, 略称 RL）、キリスト教民主党
／プロテスタント国民党／緑の自由党（CVP/EVP/glp, 略称
CEg）、緑の会派（Grüne Fraktion, 略称 G）、市民・民主党会
派（Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei, 略称 BD）。
56）Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über die Forschung 
am Menschen vom 25. September 2009, BBl 2009 S. 6649.
57）連邦民主同盟（die Eidgenössische Demokratische Union）のホー
ムページから検索して、人体研究に対する見解を読むことが






59）Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 7. 
März 2010, BBl 2010 S. 2625. なお、投票率は、45.49%（白票
と無効票を除いた投票率は 43.9%）であった。
60）Botschaft zum Bundesgesetz über die Forschung am Menschen, 
BBl 2009 S. 8045. お よ び、Entwurf des Bundesgesetz über die 
Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG), BBl 
2009 S. 8163.
6）Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, 
Richtlinien für Forschungsuntersuchungen am Menschen. 人体研
究に関する一連の指針については、スイス医科学アカデミー
の次のウェブページを参照（200 年９月 30 日）。
http://www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/Archiv.html
62）Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der 
Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und 
Medizin, BBl 2002 S.340.
